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Abstract
Claude Debussy used a characteristic motif in three works : Fantaisie pour Piano et Orchestre,
Tarentelle styrienne（piano solo）and L’échelonnement des haies（song）. They were composed between
１８８９and１８９１. This article discusses on the source of this motif then examines the relationship between
the source and the motif.
Debussy was fascinated with the gamelan music performed at the Paris Exposition of１８８９. He de-
cided to use a motif connected with the gamelan music in the Exposition. That ‘gamelan-motif’ had a scale
without semi-tone and Debussy made every possible efffort to use it in the classical music context.
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１８８９―９０Fantaisie pour Piano et Orchestre「ピアノとオーケストラのための幻想曲」
１８９０ Tarentelle styrienne（Danse）［ピアノ独奏曲］「シチリア風タランテラ」
（のちに「ダンス」と改名）








譜例１―１ Fantaisie pour Piano et Orchestre
譜例１―２ Tarentelle styrienne
譜例１―３ L’échelonnement des haies
３８ 安 田 香
１―１ モチーフの音組織
モチーフの構成音を整理してみる（譜例２）。いずれも半音を持たない４音音階である。Fantai-


























































４０ 安 田 香
第１楽章
１―１４（序）Andante ma non troppo ４／４ G-dur
１５―２２４ Allegro giusto ３／４ 練習記号― G-dur
― H-dur→無調号（頻繁に転調）→G-dur
第２楽章







１―１４４ Allegro molto ４／４ 練習記号― G-dur
１４５―１７０ Le double moins vite  As-dur
１７１―２１３ Tempo I  無調号（頻繁に転調）
２１４―２７３ ― G-dur→無調号（頻繁に転調）
２７４―２９８ Très animéz jusqu’à la fin  G-dur
２―１ Fantaisie pour Piano et Orchestre
















































































































第１節 立ち並ぶ生け垣は ／ 無限の彼方に泡立つ ／
薄靄につつまれた澄んだ海よ ／ 若いスグリの香に匂うもの
間奏 ガムラン・モチーフ
第２節 木々と風車は ／ やわらかな緑の野に軽やか ／
そこには敏捷な若駒どもが訪れ ／ 跳ねたり転げ回ったり
４７ドビュッシーの１８９０年前後の作品におけるガムラン・モチーフの扱いについて
第３節 この茫漠とした「日曜日」 ／ 大きな雌羊たちも戯れている ／
白い毛糸のように ／ やさしい雌羊たち
ピアノ少し先行
































お わ り に
よく知られているように，ドビュッシーは後年，Fantaisie pour Piano et Orchestre の破棄を望
んだ。修正も試みられているが，作品全体が気に入らなかったようである。このことについて，











































楽曲を採録した楽譜を見つけ，ドビュッシーの Fantaisie pour Piano et Orchestre におけるモチーフとの比較を
試みた。その結果，音組織，旋律構造ともに両者には共通点がある，との結論を導き出した［Mueller１９８６：
１５９―１７１］。Muellerが参照したガムラン研究書は次の２つである：Gronemann, Isaac. De Gamelan te Jogjakarta.
















使 用 楽 譜
１ Debussy, Claude: Fantaisie pour Piano et Orchestre. Partition d’Orchestre, Peters.
２ Debussy, Claude: Fantaisie pour Piano et Orchestre. Ausgabe für Klavier, Peters.
３ Debussy, Claude: Danse（Tarentelle styrienne）. Henle.
４ Debussy, Claude: Danse（Tarentelle styrienne）. Oeuvres Complètes de Claude Debussy, Série１, Vol.１.２０００, Musica
Gallica / Durand.
５ Debussy, Claude: L’échelonnement des haies 〈Trois mélodies〉垣の列. Poèsie de Paul Verlaine, Debussy et ses mélo-
dies, œuvres complètes２, pp.１２―１５,全音楽譜出版社．
６ Debussy, Claude: L’échelonnement des haies 〈Trois mélodies〉段々に重なるまがき．ドビュッシー歌曲集，新編
世界音楽全集声楽編２７，pp.１０１―１０４，１９９２，音楽之友社．
引 用 文 献
・Brailoiu, Constantin.１９５７. Pentatonismes chez Debussy, Studia memoriae Belae Bartok sacra, editio２nda, Budapestini:
Aedes Academiae Scientiarum Hungaricae, pp.３７５―４１６.
・Debussy, Claude.１９１３. Concerts Colonne: Du Goût. S. I. M. : pp.４７―４８
・Godet, Robert.１９２６. En marge de la marge. La Revue Musicale, Numéro special（Mai）: pp.５１―８６.
・Howat, Roy.２０００. 使用楽譜４の解説
・平島正郎．１９６６．ドビュッシー．音楽之友社．
・Lesure, François.１９７１. Monsieur Croche et autres écrits. 日本語訳：音楽のために，ドビュッシー評論集．杉本秀太
郎訳，１９７７，白水社
・ . １９８０. Claude Debussy, Lettres１８８４―１９１８. Paris: Hermann
・ . １９９１．使用楽譜３の解説
・Mueller, Richard: Javanese Influense on Debussy’s Fantaisie and Beyond, Nineteenth Century Music,２,１９８６, pp.１５７―１８６.
・Pommer, Max.１９７５. 使用楽譜２の解説
・Tamagawa, Kiyoshi.１９８８. Echoes from the East / the Javanese Gamelan and it’s Influence on the Music of Claude De-
bussy, Dissertation to the University of Texas at Austin
・Tiersot, Julien.１８８９. Musiques pittoresques, Promenades musicales à l’Exposition de１８８９. Paris: Fischbacher.
・安田 香．１９７５．Debussyの音楽語法とその背景，滋賀大学教育学部紀要第２５号，pp.１１０―１１７．
・ . １９８４．ドビュッシーの〈マラルメの三つの詩〉研究，関西楽理研究 I, pp４３―５８．
・ . １９９３．１８８９年パリ万国博覧会におけるジャワのガムラン音楽，関西楽理研究 X, pp.３９―４８．
・ . １９９６．ドビュッシーとジャワのガムラン楽曲分析篇：ピアノ曲「パゴダ」の考察（その１），関西楽
理研究 XIII，関西楽理研究会，pp.９―１６．
・ . １９９９．１８８９年パリ万国博覧会におけるジャワの舞踊と音楽について，東南アジア研究，３６巻４号，
京都大学東南アジア研究センター，pp.５０５―５２４．
・ . ２００２．ドビュッシーの歌曲『ビリチスの歌』，対訳フランス歌曲詩集．山田兼二編，京都フランス歌
曲協会，彼方社，pp.１２８―１３２．
５１ドビュッシーの１８９０年前後の作品におけるガムラン・モチーフの扱いについて
